Periodical Analysis of Wood Structure III : Evaluation of two-dimensional arrangements of softwood tracheids on transverse sections by 前川, 知之 et al.
Title木材の周期構造解析 III : 針葉樹横断面における仮道管の2次元的配置の評価
Author(s)前川, 知之; 藤田, 稔; 佐伯, 浩










Periodical Analysis of Wood Structure盟
-Evaluation of twか dimensionalarrangements 
of softwood tracheids on transverse sections-




















についてはこれまで触れられたζとがない。そζで. I挽材についても検誌を行う ζ とによって，
早晩材を合むl年輪内すべての部分における仮道管の2次元的配i宣伝評価することを試みた。
2. 試料と 験方法
{共拭材料として!ヨ水の代表的な針葉樹であるスギ (Cryρtomeriaj.ゆOnl目caD. DON) .アカ
276 
マツ (Pinusdenszjlora 5mB. et ZUCC.) ，ヒノキ (Chamαecyρarisobutusa ENDL.) ，およ
び早晩材の移行が栂端lζ念、である例としてカラマツ CLarixleptolePis GORD.)を選んだ。各試








ションを行ったと乙ろ 1湾i紫が実際の試料I:tの1.36μmtζ担当していることがわかった o こζ
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Fig.2 Radial files and langential cel1ular units on a 
KARAMATSU dot map (A) . and a certain tangential 
cellular unit extracted from th日dotmap (B) . 
多い。そζで¥今i妥!はFig.2Aの
お':j去に示すような接線方向の細胞列を謀本的*lIIjJ包配践としてとらえる ζとにした。この{制JH万i向





























Fig.3 Power spectrum patterns of a KARAMATSU dot map (A) ， and 
of th巴 tang己ntialc巴llularunits disturb日dat random along radial 
direction (B) . Striations (r) and spots (t， 0) are originated 




















(Fig.4) 0 以後乙のA (d)という舗を接線l!列の振椋と1ヂふくことにする。
と考えた
Yi 
Fig.4 Method for analysis of the tangential cellular unit. 'Amplitudぜ，
which characterizes trach世idarrangement in the tangential cellular 
unit， iscalculated with th日巴xpressiondescribed below 
N 
Amplitude:A (d)zzla i/災出 i号IY (d) -Y I 1/ N 
Y (d)口三 IYiI N 
N Number of dots involved in the tangential c巴llularunit. 
Y Destance b日tweeneach dot and X幽axisof display. 






討万法として，まず 1 年輸のすべての部分ぞ合む I~' ットマップ吾作製し，月'1'1オから l悦材にかけて
接線Jtl列安定めていよそれぞれの挺i揺を求めていった。なお今回は，接線単列lζ合まれている
細胞数 (N)が25----30の範聞で振幅を求めた。 3 2で示した振幅の式における年輪界からの距
離(d )をまF輪界からの接線単列の列帯号としても資材iにとり，各j袋線列におけるj辰綿密縦軸に
とりプロットしたのがFig.らである。また，何時l乙放射列における放射方的jの細胞間距離(仮選
管の放射経とみなすことができる)の変動も綿べたo Fig.5にその結果を併せて示す。なお， ζ 
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Fig.5 Fluctuation o[ radial diameter (重量)， and amplitude of the tangential 
cellular unit (ふ)from early wood to late wood in SUGI (A) ， AKA働



















法ー による試み.京大淡報.60. 276胆284，1988 
2 )均1克I1H・1喜朗稔・依的治.水材の!周期鴇造解析耳.






Twoωdimensional arrangements of softwood tracheids on transverse section were 
evaluated by FFT and also some mathematical methods， being simplified on the 'dot 
maps' (Fig.l). 1n order to extract a basic cel arrang巴mentfrom original complicated and 
two-dimentionalone， a concept of 'tangental cellular unit' was introduced and offered 
to actual analyses (Fig.2). Mathematical methods became possible to be adopted on the 
'tangentaial cellular unit'， although it had stil¥ twかdimentionalinformations in itself. 
And also it was proved that the origenal tracheid arrangement over both ear匂 wood
and late wood could be慌 pressedby the p日riodicalarrangen淀川 ofsuch tangential 
田llularunits along the radial dir巴ction.That is， tracheid arrangements could be analyzed 
mathematically and statistical¥y by only two factors， the tangential cellular unit and 
chan伊 ofradial diameter of tracheids. 
